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}ear of negative evaluations from others is known to consist of fears of being negatively evaluated 
by friends， by parents， and by teachers. This study investigates the roles of parental attitudes and 
social experiences in controlling such fears. Fifth-through ninth山gradestudents (N = 350) participated 
in a questionnaire survey. Multiple-group structural equation modeling of the responses was conducted 
to investigate gender differences within a model of the relationships between this fear and its 
controlling factors. The results indicate that the model is applicable for both genders. They also reveal 
that autonomy-granting parenting is negatively correlated v..引hfear of negative evaluations by parents. 
Accordingly， such parenting may be an effective controlling factor against fears of negative evaluations 
from parents. On the other hand， the results also indicate that there were no significant relationships 
between experiences of being accepted by parents， peers or teachers and fears of being negatively 
evaluated by others. Thus， this study failed to illuminate any social experiences that can control the 
fears of being negatively evaluated by others. 
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殺の養育態度であるo McClure & Pine (2006) に
よれば，養育態度は子どもの不安の発達の背景にあ
るメカニズムであると考えられてきた。 Wood，
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「あてはまる(5点)J ~ Iあてはまらない(l点)J 
の5件法で回答を求めた。
4)受容的な養育態度を測定する尺度
Schaefer (1965) のCRPBI(Children's Report on 








































































念J(t (323) = 5.70，戸く.001)および「教師に対ーする

















M SD 歪!支 α M SD α 
23.02 5.84 -0.66 -0.47 .89 21.66 6.35 -0.53 0.34 .92 
心理的自律性の尊重 20.86 3.24 -0.08 -0.05 .58 21.11 3.50 1.11 -0.58 .68 
友人からの受容経験 26.08 7.05 0.07 -0.84 .92 26.14 6.23 0.72 -0.83 .92 





η M SD n M SD 
対象J]iJ評備懸念 友入に対する評価懸念 163 19.52 (9.08) 162 25.04 (8.35) 5.70*キ*
親に対する評価懸念 168 17.79 (7.90) 166 18.34 (7.66) 0.64 
教師に対する評価懸念 153 18.41 (8.07) 162 20.98 (8.27) 2.79キ水
養育態度 ~ζ:~三K子 169 21.28 (6.20) 164 22.86 (6.13) 2.33* 
心理的自律性の尊重 170 20.81 (3.48) 162 21.22 (3.31) 1.10 
対人総験 友人からの受容経験 168 25.51 (6.62) 166 26.66 (6.31) 1.63 
教締からの受容経験 166 24.45 (7.06) 164 23.79 (6.73) -0.9 
***戸く.001，村戸く.01，村pく.05




合度は， X2 (4) = 5，5， T = .24. GFI = .99， AGFI 
= .92. CFI = 1.00. RMSEA = .06であった。女子に
おけるモデルの適合度指数は. X2(4) =5.95.戸

































に対して効果的であるという (McLeod，Wood， & 












i 友人に対する評価懸念(男子 1 1臼，女子 1= 162) 
2. 親に対する評価懸念(男子η=168，女子η=16) 
3 教師に対する評価懸念(男子 1= 153，女子η=162) 
4.受容(男子n= 169，女子n 164) 
5. 心理的自律性の尊重(男子η=170，女子 1= 162) 

















3 4 5 
.79*** -.01 一.07










.44*ネキ .22* * 
先頭行に記した 1から 7の番号は，先頭ylJに記載した尺度名に付した番号と対応している









.30* * * 
X 
2 df 戸 GFI AGFI CFI RMSEA 
モデル 1(1fl峠1]なし) 11.495 8 0.175 0.988 0.916 0.994 0.041 
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友人経験・受容 251ュ47 教自ij経験・自体tl.26/.24 ②.74/.76 











の関係牲が示されてきたが (LaGreca & Stone， 
















































ヒている可能性がある。例えば， Workman (2009) 
は，養育態度における温かさの低さ・と統fI!lJの高さの
臼倉 l!t. i賓口{圭手1:対象]JI許制i怒念の芋li!jl安1;&1に闘する枚百'J 79 
組み合わせである養護なき統制 (affectionless
control， Parker， 1984)が子どもの不安を高めるとし
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